



Relationship between gender-identity and state of positive self-conciousness
─ from a viwepoint of gender dedrined as the co-existence of the three affecting 
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１ 女性 女性 両性またはどちらでもない性
２ 女性 女性 男性
３ 女性 男性 男性
４ 女性 男性 両性またはどちらでもない性
５ 女性 両性またはどちらでもない性 男性

















































































































































































































































心の性別因子 .26** .27** .45*** .42*** .41*** .20** .22** .37***
社会的な性別因子 .24** .33** .40*** .42*** .48*** .24** .18* .39***











心の性別因子 −0.16 0.31 0.15 0.15 0.41 −0.04 0.50 0.43
社会的な性別因子 0.27 0.57 0.53 0.55 .66* −0.26 .71* 0.55
































































































































現在の心の性別因子 過去の心の性別因子 現在社会での性別因子 人前での性別因子
「対自己領域」 0.44*** 0.02 0.39*** 0.06
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